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It is almost a certainty there will not be a single construction project can be 
completed perfectly without any defective works. Therefore, practical completion in 
construction industry can be awarded notwithstanding there may minor defects in the 
works. However, the use of the adjective „minor‟ introduces another foreseeable area 
of disputes. The contracting parties may be disputed on whether the defects are 
merely minor or not. This research seeks to identify the circumstances when minor 
defects can lead to delayed the awarded of practical completion or make the 
awarding of practical completion become invalid. The scope of this research is 
limited to minor defects at practical completion stage. The methodology used 
involves several stages starting from initial study and concluded with a write up. The 
data is collected mostly through Lexis Nexis website and it is able to find 10 cases 
related to the objective of this research. The cases that have been collected are 
carefully reviewed, with take special attention on the facts of the case, issues and 
judgments. From the analysis, it appears that minor defects do not delay the awarded 
of practically completed.  However, it has to be ensured before the practical 
completion stage that the defects are really on minor nature. Next, it is important to 
measure how far the minor defects affecting the purpose of the works. If the minor 
defects are so extensive until they make the building not reasonably fit for purpose, 






















Sudah menjadi suatu kepastian, bahawa tiada satu pun projek pembinaan 
yang dapat disiapkan tanpa sebarang kecacatan kerja. Oleh itu, penyiapan praktikal 
dalam industry pembinaan boleh diberikan tanpa mengira kecacatan kerja yang kecil. 
Walau bagaimanapun, penggunaan kata „kecil (minor)‟ ini telah membawa kepada 
berlakunya pertikaian antara parti. Pihak yang berkontrak boleh mempertikaikan 
sama ada kecacatan tersebut adalah kecil atau sebaliknya.  Kajian ini dilakukan untuk 
mengenal pasti keadaan di mana kecacatan kecil ini boleh membawa kepada 
kelewatan mengisukan penyiapan praktikal atau membuatkan penyiapan praktikal itu 
menjadi tidak sah. Skop kajian ini terhad kepada kecacatan kecil pada peringkat 
penyiapan praktikal. Metodologi yang digunakan melibatkan beberapa peringkat 
daripada kajian awalan sehingga kesimpulan. Data dikumpul menggunakan laman 
web Lexis Nexis dan 10 kes telah diguunakan untuk mencapai objektif kajian ini. 
Kes tersebut telah dianalisis dengan baik dengan mengambil perhatian kepada fakta 
kes, isu dan keputusannya. Daripada analisis tersebut,  didapati bahawa kecacatan 
kerja yang kecil tidak akan melewatkan pemberian penyiapan praktikal.  Walau 
bagaimanapun, semasa peringkat penyiapan praktikal tersebut, ia benar-benar 
memenuhi criteria sebagai kecacatan kerja yang kecil.  Seterusnya, adalah amat 
penting untuk mengukur sejauh mana kecacatan kerja yang kecil itu dapat memberi 
kesan kepada tujuan kerja tersebut. Sekiranya kecacatan yang kecil itu adalah banyak 
sehingga membuatkan bangunan tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan 
pembinaannya, maka penyiapan praktikal tidak boleh diberikan.  
 
 
 
 
 
